

























































































































































































































































































































































































































furthe 　 e rease in　the　reduction　of　nitroxide　radicals．In
our　experiment，we　investigated　the　effect　of　Wen－Pi－
Tang on　glutathione　redox　cycle　in　the　kidney　of　ade－
nine－fed　rats．As　a　result，the　levels　of　both　reduced　and
oxidiz d　glutathion s　were　increased　in　the　kidney　of
rats　gi en　adenine，and　a　movement　in　the　direction　of
oxidized　glutathione　production　was　f6und　in　tems　of
the　GSH／GSSG　ratio，consistent　with　the　results　reported
by　Takeshitaαα1．32）However，we　speculated　that　GSH－
Px　w s，activated　a 　a　mechanism　of　H202disposa1，ac－
companied　by　accumulation　ofGSSG　and　hpid　peroxides，
since　there　were　marked　decreases　in　SOD　and　catalase
activities　toge her with　a　marked　increase　in　GSH－Px　ac－
tivity．In contr st，in　adenine－fed　rats　given　Wen－Pi－
Tang，the　elimination　rate　and　half－life　of　C－PROXYL
were　shifted　to　the　normal　range，with　an　elevation　ofthe
enal　GSH／GSSG　 atio　resulting　from　a　significant　de－
crease　in　the　renal　GSSG　level．In　addition，the　accom－
panying　r ductions　of　increased　TBA－reactive　substance
level　and decreas d　SOD　and　increased　GSH－Px　activi－
ties　in　the　kidney　 f　adenine－fed　rats　treated　with　Wen一
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Pi－Tang　suggested　a　decreased　production　ofH202in　the
tissue。Thus，we　speculated　that　a　decreased　H202pro－
duction　drove　the　glutathione　redox　cycle　toward　reduc－
tion　in　the　kidney　ofadenine－fedrats　withWen－Pi－Tang
administration．
　　We　have　already　demonstrated　that　Wen－Pi－Tang
has　the　abihty　to　eliminate　radicals．38－41）Based　on　the
finding　of　the　present　study，we　consider　that　Wen－Pi－
Tang　exerts　its　antioxidant　activity　through　a　cross　talk
between　ffee　radicals　and　the　redox　state．
和文抄録
　L一バンドESR（生体計測用ESR）装置を用い，腎不
全における生体内フリーラジカル反応を解析した。アデ
ニン誘発腎不全ラット腎では，正常ラットより3－
carbamoyl．2，2，5，5－tetramethylpyrrolidine．N．oxylの減
衰速度が遅延し，酸化克進状態にあった。これに対し，
温脾湯投与群では減衰速度が速やかとなり，還元方向に
変換していた。一方，温脾湯投与群の腎臓では増加した
グルタチオンジスルフィドレベルの有意な低下からグル
タチオン／グルタチオンジスルフィド比の上昇が認められ，
また増加したチオバルビッール酸反応物質レベル，低下
したスーパーオキシドジスムターゼと上昇したグルタチ
オンレダクターゼ活性の有意な低下から，過酸化水素の
産生低下が示唆され，グルタチオン酸化還元サイクルを
還元方向に作動しているものと考えられた。以上より，
温脾湯は酸化還元サイクル調節を介して抗酸化作用を発
揮する可能性が示唆された。
＊〒930－0194富山市杉谷2630
富山医科薬科大学和漢薬研究所　横澤隆子
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